



著者 羅 妍智, 鈴木 崇之





































Establishment and revisement process of the Act on the prevention of and countermeasures 
against violence in schools in the Republic of Korea
─Focusing on the period prior to the enactment of the act and prior to the 2012 
amendments of the act─
羅　　　妍　智　　鈴　木　崇　之＊
NA Yeonji, SUZUKI Takayuki







































































































































悪口／脅迫 暴行 金品恐喝 はずれ
がらせ
（ワンタ）
2005年 一般青少年 15.0% 8.3% 11.8% 2.5% 
危機青少年 31.3% 26.2% 20.3% 4.7% 
2006年 一般青少年 11.8% 6.5% 7.0% 3.0% 
2007年 一般青少年 14.2% 7.6% 8.8% 3.1 % 
危機青少年 22.4% 17.9% 14.0% 5.7% 
2008年 一般青少年 12.8% 7.1% 9.7% 3.4% 











2009年 一般青少年 25.7% 17.0% 8.3% 29.0% 1.7% 18.3% 
危機青少年 15.7% 21.2% 4.4% 19.2% 1.9% 37.6% 
2010年
一般青少年 33.7% 19.6% 6.3% 34.9% 0.6% 4.1 % 
危機青少年 33.3% 24.4% 4.4% 33.3% 2.2% 2.2% 
















































4 - 1 　第Ⅰ期：「学校暴力予防および対策に関する法律」制定以前（1985年11月～2004年 1 月）























































































































1999年 1 月19日には「生徒 6 人のうち 1 人がいわゆる『いじめ』をされるなど今この瞬間にも全国の
多くの子どもが学校で苦痛を感じている」と話し、教育改革のレベルで「いじめ」問題の解決に積極













4 - 2 　第Ⅱ期：「学校暴力予防および対策に関する法律」制定（2004年 1 月～2008年 3 月）
















































































いたことが判明した。さらに、自殺の 3 日前には修練院等の施設にて 2 ～ 3 日の合宿を行う「修練会」
という学校行事にて、 3 日間、寝る時間を与えられない等の嫌がらせ行為をされていたことが分かっ
た。2007年、警察は生徒 2 人を不拘束起訴した。































4 - 3 　第Ⅲ期：「学校暴力予防および対策に関する法律」全面改定（2008年 3 月～2012年 1 月）
4 - 3 - 1 　「学校暴力予防および対策に関する法律」全面改定

























































































































































5 - 3 　「学校暴力予防および対策に関する法律」の変遷の特色と意義
























員長 1 人を含め 5 人以上10人以下の委員で構成され、委員長は学校長、委員は①教員や保護者代表、
②判事・検事・弁護士の資格を持つ者、③警察公務員、④青少年保護に知識・経験を持つ者から委員
表 6 　韓国における「学校暴力予防および対策に関する法律」の変遷
2004年 ； 2008年 2009年 ！ 2011年
学校内外で学生間で発生した暴行・脅迫・：i学校暴力の定義に「傷害」｀ 「監
定義
仲間はずれ等I―より 身体・精神または財吐示」、 「略取・誘引」、 「名誉毀 「障がい学生」の定義が追加






長官 基「本学計校画暴樹力立対．策ー(5年企毎回）委員会」 設置 4-



















浮生対象 堂証別1回以上実施 i 











「学校暴力対策自治委員会」措置要請可 i i 
1 「被害生徒に対する書面謝罪」 ：出席停止 10日以内 ！ 
2 「被害生徒に対する接触および脅迫の禁翌～6、8の処分を受けた加害生徒は
2 「被害生徒に対する接触、 i止」 特別教育履修義務
脅迫および報復行為の禁3 「学級交替」 保護者も教育を受けさせることが可
止」、 「報復行為の禁止」が


























②自治委員会在籍委員 1 / 3 の要請があった場合とされていたものが、2011年の改定から①自治委員









































































































I期 ► 心理的アプローチ 専門相談教師配置
► 福祉的アプローチ 社会福祉士を活用した研究学校
► 学校 「学校暴力対策自治委員会」の設置、責任教師の配置、等
► 警察 1 1 7学校・女性暴力被害者緊急支援センターなど多様な観点のアプローチ
m期 ・ 「学校暴力予防および対策に関する法律」全面改定 (2008年～2012年）
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　This study outlines the establishment and revision process of the act on the prevention of and 
countermeasures against violence in schools in the Republic of Korea.  It focuses on the period 
prior to the enactment and prior to the 2012 amendments of the act and finally discusses the 
characteristics of the process of the revised laws and measures to prevent school violence. The 
main methods used in the research were the analysis of information gathered from documents and 
the Internet, legal and institutional analysis, as well as actual case studies of school violence and 
bullying cases.
　In the mid-1980s, Japan's "Ijime（いじめ）"（Bullying） problem was reported in the Korean media 
for the first time. About 10 years later, in 1996, the Korean version of the bullying incident 
occurred in Korea, and the problem of bullying came to be recognized as a social problem. On the 
other hand, since the early 1990s, the issue of violent clubs such as the "Iljinhoe（일진회）"（The 
most popular violent student clubs’ name） has been a social problem in Korea. Because of these 
social backgrounds, "bullying" was placed in a subcategory of "school violence" in the 2004 act on 
the prevention of and countermeasures against violence in schools in Korea.
　However, as the number of incidents that exceeded the scope of school violence under the 2004 
act continued to rise, this act continued to widen the definition of school violence.
　At the same time, measures against school violence have shifted from the predominantly judicial 
approach prior to the enactment of the 2004 act to a system that focuses on a 'psychological', 
'welfare' and 'educational' perspective. Since the 2008 revision of the act, the "Wee Project" has 
promoted a mutual network of discrete measures.
　The Japanese term "Ijime", which refers to problematic behavior between children, directly 
referred to as "이지메" in Korean, but later the term "collective harassment" （집단괴롭힘） was 
coined. In addition, from the late 1990s, the term "Wangtta" （왕따）, meaning "Peer rejection", was 
used, but this was changed by the government to "Singling out one person in a group to bully and 
ostracize" （집단따돌림）.
　However, these terms are used interchangeably and have become an increasingly important 
category of school violence that occupies an important position in the insidious school violence 
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problem in Korea as an overall result of the government's measures.
Keywords： Act on the prevention of and countermeasures against violence in schools in the 
Republic of Korea, School Violence, Bullying, Korea
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